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感情体験の象徴化による感情調整に関する一考察
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て い る（Barlow et al, 2011/2012；Fosha, 2000；Greenberg, 2011/2013；Lee & James, 
2013；Linehan, 1993/2007；Young, 2006/2008）。そのような中，国内でも Emotion-focused 
therapy（以下，EFT と略記）（野田ら，2015；山内，2015），スキーマ療法（伊藤，2016），
















































































できると認識したことが示唆される。こうした Cl の主体性について，Lee & James（2013）
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